Summary of the press conference by Mr. Gundelach on the European Company Statute. Brussels, 5 May 1975 by Gundelach, Finn Olav
KOMMISSIONEN  FOR  DE  EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS- KOMMISSION  DER  EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN-
COMM<SSION  OF  THE  EUROPEAN,COMMUNITIES- COMMISSION  DES  COMMUNAUTES EUROPEENNES-
COMMISSIONE  DELLE  COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN  DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN  IP(75)  86 
••  ••••  ••  ••  • •  •  •••••••••••••••  •••  ••  •  •  •••••••  •  •••  •  ••  •  •••  •••••••••••••••••  •  ••  •  •  • ••••  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 
•  •••  ••  •••  ••  • •  ••  •  •••  •  ••  ••••  ••••••  •  •  ••  • •  •  •  •  •  • •  •••  ••••••••••••••••  •  •  •  ••  •  •  •  •  •  • •  • •••••••  • •  ••  •  •••••••••••••••  ••••  •  •  •  •  •  •••• •  • 
TALSMANDENS  GRUPPE 
SPRECHER  GRUPPE 
SPOKESMAN'S  GROUP 
GROUPE  DU  PORT,E-PAROLE 
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE 
BUREAU  VAN  DE  WOORDVOERDER 
·  PRESSE-MEDDELELSE 
MITTEILUNG  AN  DIE  PRESSE 
PRESS-RELEASE 
INFORMATION  A  LA. PRESSE 
INFORMAZIONE  ALLA  STAMPA 
MEDEDELING  AAN  DE  PERS 
BrL~ssels,  Hay  5th,  1975 
SlJITililRY  OF  THE  PRESS-COfYFERENCE  BY  I<IR.  GW'IDELACH 
OH  THE  EUROPElli.J  COI~PAHY STA'I'UTE '*) 
1.  Procedure:  - ,...  .,.. 
The  amended  proposal for  a  Council regulation·  on  the  Stat·ute for European 
Companies  has  now  arrived at the  final  stage  of the decision-makL1g  process 
of the  Comm"L:ni ties,  that  is discussion and  adoption by Council,  Hr.  Gcmdelach 
said in a  press-conference  here  to-day.  The  Statute as a  regulation will 
immediatly become  European  law after adoption by  the  Council,  at  the  latest 
in the course  of 1976.'  Once  it is adopted, it will  stay unchanged for qnite 
a  considerable  period of time.  This is why  in view of the  continuous debate, 
this proposal has  to  be  fairly far-reaching as regards  workers'  participation. 
It is a  legislation for  a  considerable  period of time  ahead  of us,  Hr.  GundeL;.ch 
se.icl. 
2.  Comm(3nts;_ 
The  proposal is concerned  "I-Ii th the  field of vmrkers 1  participation  ( 'l£1i tbe-
stimmungH  in German,  nparticipa,tion11  in French,  \?industrial democracy''  in 
Scandinavia).  The  European  Parliament  came  out  not  only in ver;y  strong sup-
port for the European  Company  Stah'-te,  but  also with  suggestions  for  amending 
the  original proposal  and bringing it more  in accordance  vJi th what  Parliament 
considered to be  the  main  trends in Europe,  particularly as regards workers' 
participation.  The  recommendation  of the European  Parliament  was  adopted "ri th 
a  vast majority covering the  whole  political  spectrtcm  from  right to left.  rrhere 
\vere  voices against,  but  they  v-rere  relatively feiv. 
After  L1tensi  ve  consul  tat  ions within the i'.'lember  States,  I  am  now  convinced, 
Mr.  Gundelach  said,  that  there is an  overwhelmingdesir.e  in all economic  and 
social circles to  have  the L:uropean  Company  Statute adopted.  I  wo.uld  like to 
sa;y  a  fe"I"J  words  about  what it really is  anc~  thereby also  1.>Jh2"t  it is not.  And 
then  something about  the motivation behind this Europea"1  Compa:-ry  Statute con-
struction,  1;lhy  it has been made,  what  purpose it serves and  "1-Jhat  purpose it 
does not  serve. 
Mr.  Gundelach contilmed:  The  F~uropean Compalw  Statute is  complete  piece  of 
company  law.  In this respect,  it is different  from  most  of the acts adopted 
bJr  the  Commcmi ty Hhich  can either be, as ym.:  lmow,  a  recommendation  or  a  direc-
tive to be  implemented by  natio~1al legislation,  or resolntions.  This is a  law 
in itself. It should not  be  forgotten that there is a  great number  of other 
things  i;:-,.  this Statute ancl  it also  serves other purposes  than  vJOrkers'  pa.rti-
cipation.  It is  a"  complete  modern  piece  of  Community  legislation on  the  xwis 
of which European  companies  can  operate  in Europe  c,s  one  economic  e::1tity.  It 
is optional,  as regards  industry and  workers.  As  regards industry,  compa:aies 
vrhich fulfil1 the  requirements of the  Statute  - that is basically that they 
~*")  COH(T j)  1')0  .;. - 2  -
are based in for  example  tvvo  European  co·lmtries and have  cr::,pi tal of at least 
a  certain size  - may  decide  freel,y  f0r  themselves whether  they will accept 
this  opportmli  ty to base  their activities  ot:.  one  uniform piece  of company 
legislation or whether  they prefer to go  on  operating  on  a  basis of two, 
three,  four  or five  different  types  of company  legislatio11,  vJith all the 
constraints this involves. 
Similarly  1  it is optione"l  as  concerns  the  rv.les  of worlcers'  participation: 
Part  of the' discussion within the  labour  force  itself is  r)[i  the  following 
q1J.estion:  ,;Hhilst  He  vJant  dialQgl'C 1  1orhilst  vJe  vJe.nt  consultation,  t.vhilst  we 
t.vant  to be  able  to  have  a  say in the  decision-meJcing of a  company,  we  d.:J  not 
VJant  for  reasoilS  of pri11ciple  to  take  a  specific responsibility for  compa:tly 
policy.n  In  order not  to be  in the  situatio11  v-rhere  a  EFropean  compan~r or its 
work force  is forced  into a  rela:tionship  which the  1rJorkers  do  not  1rJant  (and 
which  therefore vrmJld  -b~  t.~natural), a·  s:lr,1ple  majority· of the  workers  in all 
plants constituting a  Europe2n  comp2ny,  may  vote  2"gainst  using the  rnles of 
the  Company  Statute  on  v.roricers'  participation.  This will ensure that  they are 
not  called upo;l  to  elect  labour representatives  ii1  the various oodies for'e-
seen  by  the  Statute.  Bt'.t  the European  Comp2:w  Statute can still go  on  and  the 
various bodies  ~'Till  then  be  couposed  in the  \.lS1-'.al  v.ray  ac1rl  relationshi-p between 
the  comp2ny  ancl  ls<bmJ.r  'Lmions  Hill be  conducted  Ll the  USU2.l  J;.Jay.  So 7  for both 
sides it is an  offer - not  a  .diktat  .:..  from  the·  Comrrnni ty. 
In this respect,  it is differe;1t  from  t}).e  OOi1tinuing  endeavours  on  our part 
to  h2"rmmlize  national  cor,1pa.ny  laws  1  the  so  ... callecl directives nos  2  to  5,  As 
regards  the fifth directive, it has  come  out very clea.rly  that  we  must .strive 
for greater flexibility than  provided for in the  origir,al Commission  proposal. 
Great  fle::dbili  ty in regards  of harmoc1ization  in  compan~,r  lavv  does not  mear:  th2.t 
He  will give  up  the  common  objectives of  2,  convergence  in the  main  rules in 
national  c0mpany  law1  because  too great  a  divergence  1rJo1.:.lcl  have  an .effect  01•.  the 
European constructioa itself  1  e.g.  on  v.Jhere  to  make  investments·.  The  Commission 
will .shortly present  to  the  Council  a  green  paper analyzing tho  present  situation. 
in Europe  in this regc:_rd:  tendencies,  9oints  of converge;1Ce 1  ~;oints of divergence. 
Hr.  Gm1cteHwh  concluded  b~t  sa3ring that  the  purpose  ancl  the  motivation  of pntting 
forward  this  propose,l  is to establish a  commoD  Europe2c11  base  for  economic acti-
vity  7  tmdertaken by  compc:mies  to give  them  the  opportunity to  organize  or re-
orgai1ize  themselves  in  order to  match  the  E1.1.ropea;1  dimension  c:r,ld  not  just e, 
collection of nationc:,l  dimensions.  The  original free-trade  concept  has not  bee:1 
follov.red  by  development  of convergence  in our  structure  2.:1d  ecm1oE1ic  policies 
as  such.  A~1d as  tho  r)resent  econor;1ic.  si  tuatio11  demo:1strates  7  sirilple,  classical 
freo-tracle  is clifficul  t  to  m2-intain  7  1Dlcss other economic  problems are  dee.l  t  tvi th 
as cow.mon  European  prolJlems.  rrhe rrr:.lposed  European  Comp2;1y  Statu.te is not  a  mira-
culous answer  to  the  problems  cf nol'.-COlWergence,  b1.:t  it is 2"  cor1tribEtion of 
considerable political  importa11ce  to  the  bt~ilding of  2  comr.1on  European  foundation 
for  economic  development,  ancl  therefore it is,  ii1  m;;r  view,  not  onl;y  a  company 
laN of technioe>,l  end  eco:nomic  i1;1portancc,  bnt  a  law of mr:.ch  1rJider  Ev.ropean  poli-
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l. frJ?cedure. : 
Brux:elles,  le  5  mai  1975 
RESUI'iE  DE  lit  COIJF.l-_:;RENCE  DE  PRESSE  DE  E.  GUNDELACH 
SUR  LE  STATUT  DES  SOCIETES  AJ'JONYJ\1ES  EUROPEENIJES  *) 
N.  Gru1delach  a  declare,  au  cours  d 'u::1e  conference  de  pre  sse  tenue  me  ourd' 
hui  a Br1.:xelles,  que  la proposition modifiee  d 'un reglement  du  Conse  1  por-
tant  statut  des  societes e,nonymes  europeennes etai  t  a present arri  vee  an 
dernier  stade  de  la procedure  de  prise  de  decision des  Communautes  europeen-
nes,  c'est-a-dire au  stade  de  1'e~mmen  et  de  l'adoption par  le  Conseil.  Le 
stc>~tut  1  COl1yU  SOUS  forme  de  reglement  1  deviendra  immediatement  droit  CO!lLr;}ll.·-
nautaire apres  son  adoption par  le  Conseil,  et cela p,u  plus tard dans  le 
courant  de  l'annee  1976.  Une  fois adopte,  il demeurera  inchange  pendant  de 
nor'lbreuses  ann.ees.  C 'est pourquoi,  en raison des  discussion  que  ;1e  cesse 
de  soulever la pc:,rticipation des  travaillenrs,  il doit  etre assez  progres-
site da"1s  ce  doraaine.  Comme  l'a souligne  fJI.  Gundelach,  il s'agit d'une  legis-
lation qui  restera en  viguev.r  pendant longtemps. 
Lc:,  proposi  ticm trai  te  di}  probleme  de  la participation d·es  travail  leurs 
(  :
1I1i tbestirmTJung
11  en  Allemagne  1 
71participation"  en  France  1  "industrial  ~-:. emo-
,cracy"  en  Scandinavie).  Le  Parlement  europe  en ae  s 'est pas  borne  a appt,_;•,rer 
tres fortement  l 'idee  cl'u11  statut des  societes a;1onymes  europeennes,  il a 
egalement  formule  des  suggestions visant  Zt  amender  la proposition ini  tiale 
Gt  a la re:1dre  ~JlUS  C•)l1forme  a CG  qu  1 il C0l1Sidere  COffiffiG  leS principale  ten-
dances  en  Europe,_  notamment  e:1  ce  qui  concerne  la participation des  travail--
leurs.  Les  recomrna11dations  rh:  Parleme:1t  europeen  ont  ete  c:,dopt6es  a une  large 
majorite  couvrant  tout  l'eventail des  tendances politiques de  la droite a la 
gauche.  Il y  a  eu des voix  opposees,  mais  elles ont  ete relativemer:t  peu  nom-
breuses. 
Apres  de  larges consultations dans  les Etats membres,  .je  stcis  a present  con-
vai;:wu,  a  declare  M.  Gtmde1ach 1  qu' il existe nn  de sir imperieu:.: dans  tons 
les miliec!X  economiques  et  sociaux de  voir adopter  le  stat1_ot  des  societes 
ano11ymes  eW)peennes.  Je  voudrais dire quelques  mots  sur ce  qu 'il est reelle·-
ment  et  sur ce  qn 1il Xl'est  pas.  Je  voudrais esquisser aussi  les  moi~ifs c;:ui 
nous  ont  ~ousses a elaborer ce  statut,  les raisons pour  lesquelles il a  ete 
mis  en  chantier,  les objectifs qu'il cherche  a attei:"1clre  z~t  ceux qu'il ne 
vise  pas. 
N.  Gundelach  a  poursui  vi  e:r~  ces  termes  :  Le  stc:,tut  cles  soci6tes anonymes 
europeennes  represente  un  dr,oit  complet  des  soci(;t.§s.  A  cet  ugard,  il dif·-
fere  de  la plupart  des  textes acloptes  par  la Cor;1mw1au.te  qui  peuvei:.t  se  pre-
senter  1  comme  vous  le  savez,  soi  t  sous  forme  de  recomme.ndcotions  ou  de  direc-
tives a mettre  811  oeuvre  par  le  legislateur national,  soit  sous  forme  ce rc-
7:-)  COM(! j)  .;  . ') 
c 
solutions.  Le  statut est  une  loi  proprement dite.  Il ne  faut  pas  perdre de 
vue  qu'il traite d'1.m  graud  nombre  d'autres raatieres et  q"L:'il  vise d'autres 
objectifs que  cGlui  do  lee  represe::rtation des  travailleurs.  Il s'agit d 'un 
droit  communautaire  moderne  et  coaplet  sur  la base  duquel  les societes euro-
peennes  pourront  ex:ercer  leurs activites en Europe  en tant qu'entites  eco:J.o-
miques.  Ce  cl.roit  est  fac"Lcltatif  pour  les entreprises et  pour  leurs travail-
leurs.  En  ce  qui  concerne  les entr prises elles-memes,  les  societes qui  rem-
plissent  les conditions requises par  le  statut,  c'est-~-dire,  pour  l'essentiel, 
celles qui  ont  de.s  <tablisse.ments dans  deu:,;:  Etats membres,  l,leT  exemple,  et  1.1.11 
capi  t2"l  atteignant  au  moins  un  volume  deteruine,  poD.rront  decider  librement 
de  recourir  ~ cette possibilite qui  leur est  offerte  de  fender  leurs activi-
t8s  sur un droit des  soci,:§tes  uniforme  Oc'- de  c:::mtL1c1er  ~ fm1ctio1111er  sur  la 
base  de  deux,  trois,  quatre  ou cinq  syst~mes do  droit  diff~rents,  avec  taus 
les inconvenients que  cela comporte. 
De  m~me,  le  statut est facultatif en  ce  qui  concerne  les  r~gles de  represen-
tation des travailleurs.  Dans  los mili.:;ux  OU\Triers  eux-r,18mes,  certaines dis-
cussions portent  sur  le  th~me  suivc:mt:  "Bien  que  nous  souhe,itions  le dialogue, 
bien que  nous  desirions otre consultes,  bien  qcce  nous  vouli::m.s  ~tre en  !llesure  de 
jouer un  role  daxis  le  processus  de  decision des  societ8s 1  nons  ne  voulons  pas, 
pour  des raison de  principe,  assm:1er  cme  responsabili  te  sp~cifique dans  la poli-
tic;:ue  des  societ8s. ·'  Afin d' evi  ter qu  '·~mo  societ~ anony;ne  eFropeenne  ou  son 
personnel  ne  soient forces  d
1 ~tablir ~m mode  de  cooperation que  lcs travailleurs 
c1e  souhai  tent  pas  ( et  qt.Ii  serai  t  par  cons6qc:e:1t  artificiel),  los travaillenrs 
de  tous  les etc;,olissements  d 'nne  societ€3  2.nonyme  europeenne peu.vent  decider, 
~ la simple  majori  t~,  de  renohcer  2t  la repn?sentation  prevue  par  le  statnt. 
Ai;1si  ils ne  seront  pas appeles a elirc cles  representants  cles  travailleurs 
au  sein des divers  organes  pr~v-,-ts  p2"r·  le statut.  Le  statut des  societ~s anonymes 
euro~'Jeennes; restera noanrnoins  applicable ;  les  orgc:mes  do  la societe 
seront alors  C:JL1poses  c~e  la 1;1aili?ore  habi  tuelle et ·los relations Entre  la societe 
ot  los  sync~icats seront  reglees  selon  1 'usage  achcel.  Ainsi,  la  C'Jl111Jr.ma;}_t6  pre-
sente  a:u_:c  deux p.:\rties une  offre  ot  11011  pc;,s  un diktat, 
A cet  6gard 1  le  statut  dif:~ro des efforts que  nous  faisons. pour harmoniser  les 
legislations nationalos  Gil.  tJatiere  cle  soci6t6s;  les directives nOS  2  a ),  En  ce 
qui  concer11e  la  cinqui~me directive,  il est apparu ires clairement  que  nous  de-
vons  tendre vers ;me  souplosse  plv_s  gra:J.de  que  no  J.e  lJrevoyait  lo,  prop0sition 
ini  tio.le  de  l<c  Co:rnmission.  Une  ph~s  grc;,nc~e  souplesse  en  mati~re d 'harn·enisati::m 
clu  droit des  societes no  si6rnifie  p2-s  cp).e  'l.CJU.s  renoncerons  Et  faire  cocwerger 
les principalos regles des  l6gislations nationales  en  mati~rc de  soci6tes, 
parce  qu 
11.L'lG  trop grande  cl_i verg8i1Ce  ~1uire1i  t  a la COi1Strl.<Ction  de  l  1I'::l.lr•JpC 
e:lle-m2nw 1  par  c=cemple 1  en  ce  qco.i  conceL1e  lc:~  localis ti;n cles  investissements. 
La  Commissim1  present  era  sov_s  peu  aL~  Conseil  an  li  vrc;  vert  qui  analyse  la si-
tu2-tioil  p,ci;uellc;  em  Europe  2,  cot  ege"rd  :  tcnc~ances,  ;JOints  de  convergence! 
points de  divergence, 
H.  GuDdol;:;,ch  a  CCJYlCll'  C~l  2"ffirm23lt  C{UO  cette :;Jroposi tion a  ete  pr6se~-ctee dans 
1 'intent  i.::>n  do  ere  or nne  be;; so  CLT:Jpesnno  commune  po1.1.r  los 2,cti  vi  t&s .  econor:tique s 
des  societ.6s et  C.G  le'_c.r  clonnor  la possibili  t8  C',e  s 1 org2,:1iscr  ou de  se  r6organi-
.ser ii l'echellc  m.:.rop6em'lo 1  plutot c,:ue  de  J.c,isser  s;_:.~J::jister  m1e  juxtaposition 
de  dir::tensions  nation::cles.  L'iclf3e  initiale  c~·,,_  libre echaligo n'a p3,S  ou  pour ef-
fet  de  fairo  co:nv::;rger  nos  stru_ctc'ros  et nos  politiqnes economiques.  CommE::  le 
montre  l2,  si  tuati0'1  eCOl'lODiqu_e  actuell.;  1  l'..l1  libro  ech;:;mge  siapJ.e  et classiquc 
est dif:ficile  ?.:t  m2"i;rceo1ir  tc~nt  que  d ''w.tros  probl~mos 8conomiq:cos  ne  sont  pas 
c::msich~r6s et traites comme  des  }.Jro~Jlemos  comml'~ls  ~\  l 
1 eScllelle  enrop8onne.  Le 
stat1't  lJro;Jose  pcmr  les nocietc  ;:~~1onymes  e:_  ... ropee,J.::.es  lle  represe;::tto  p2.s  uno  so-
I;;_tio:'1  mira,cle  a,ux  Drob18cnc;s  de  n'Jn-c<>nvergmcce,  mais il rcpresente  en  2"pport 
c~e  lJortGe  Poli~Liqu.e  cGnsiCt8rablc  pt)Llr  ln  cr8e;,tiox1  de  fol1deue;:1ts  e~1ro~Q6en.s  c~)m~~ 
muns  a<.J.  d6velo:;pera.ent  8co::1omique,  e:t  c 'est pourquoi il consti  tu_e 1  2,  mGs  ;ye~~x, 
non  sec'lGLlC~Jt  1m  droit cbs  soci6t6s  c1.  'u_ne  grRnclc  irnport2-nce  technique  ct  6co-
nomiquG,  Dais un droit  dont  le,  port6e  po1i  tiq:.l,:::  curop6erue  sst  bie;1  lJh:s con-
sid8r.?  .. ~JlG  o 